

















An attempt of Structured Group Encounter （SGE）  
for career education in part-time high school
Maki UTSUNOMIYA
Abstract
　The purpose of this study was to examine the effects of structured group encounter （SGE） 
on self-and other-affirmation. Since social support is related to self- and other-affirmation, social 
support for friends and teachers was also examined. The SGE program consisted of three 
sessions including guidance. Results showed that （1） SGE was effective to enhancing self- 
affirmation, （2） The SGE increased behaviors （nonverbal aspects） such as eye contact, facial 
expressions, and posture, （3） Around June, it is important for teachers to be aware of student 
support, as it makes it difficult for students to perceive support from the teacher, （4） For the 
SGE in part-time high schools, it is important not to force students to participate and to actively 
support their lack of ability.































































































































































































程度の効果がみられた（p < .10，r = 0.72）（表３）。
統制群においても自己肯定感の得点は５月より６月の
方が有意に高くなっており，大程度の効果がみられた




































（p < .10，r = 0.70）。姿勢と非言語的側面全体につい
ては３回目の方が得点が有意に高く，姿勢については
中−大程度，非言語的側面全体については大程度の効










有意差 効果量（r）M SD M SD
自己肯定感 19.71 4.92 22.00 5.00 † 0.72
他者肯定感 22.57 3.60 21.86 2.80 n.s. 0.36
親友
共行動的サポート 17.57 2.82 17.29 2.63 n.s. 0.22
道具的サポート 19.57 4.65 20.00 3.22 n.s. 0.22
情緒的サポート 13.57 3.10 13.86 2.48 n.s. 0.21
教師
共行動的サポート 13.29 3.04 12.43 3.31 n.s. 0.36
道具的サポート 25.71 5.09 19.00 4.12 ＊ 0.90
情緒的サポート 11.71 2.87 11.71 3.30 n.s. 0.05
Wilcoxon signed-rank test    p < .10†, p < .05* 
表４　SGE実施前後の各尺度の平均とSDおよび検定結果（統制群，n = ６）
実施前 実施後
有意差 効果量（r）M SD M SD
自己肯定感 19.83 5.49 23.00 4.73 ＊ 0.91
他者肯定感 23.67 4.55 24.67 3.88 n.s. 0.27
親友
共行動的サポート 18.17 2.56 17.33 1.97 n.s. 0.53
道具的サポート 20.17 2.56 20.50 2.26 n.s. 0.29
情緒的サポート 13.83 2.14 13.50 1.87 n.s. 0.34
教師
共行動的サポート 13.17 3.71 13.00 1.79 n.s. 0.28
道具的サポート 27.67 3.14 21.33 2.07 ＊ 0.90
情緒的サポート 12.00 2.53 12.83 1.33 n.s. 0.58


















































表５　SGE ２回目と３回目の行動評定における平均とSDおよび検定結果（実施群，n = ７）
２回目 ３回目
有意差 効果量（r）M SD M SD
アイコンタクト 2.76 0.69 3.02 0.48 † 0.70
声（大きさ） 3.02 0.48 3.29 0.56 n.s. 0.45
表情 3.33 0.51 3.52 0.47 † 0.70
姿勢 3.00 0.43 3.33 0.54 ＊ 0.77
非言語的側面（平均） 3.06 0.41 3.36 0.42 ＊ 0.90
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